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　Damages on agricultural crops by sika deer (Cervus nippon) have now been serious 
social and economical problems in Japan, and practical approaches to manage deer 
populations and/or behaviors are strongly required. Generally, most ways of the wildlife 
management such as deer are the ecological ones, trying to understand the ultimate 
causations of population dynamics of deer and to control the population density around 
farms nearby. However, population management is an indirect way to alleviate 
agricultural damages by deer, and does not control deer behaviors effectively. Here we 
attempt to develop a general-purpose costless behavioral test battery to assess their 
perceptual and cognitive traits underlying their fear learning by operant conditioning 
approaches, a psychological way to directly shape the animal behavior as humans 
requires. The custom-made apparatus were built up to use a small micro computer 
connected to a commercial feed dispenser for companion animals, and a small speaker; 
and these enabled us systematically to control sound playback and food delivery. In 
2017, we conducted a preliminaly experiment in the natural botanical garden of 
Okayama University of Science, and the result suggested our apparatus would work 
well to further apply automatically shaping of deer approaching. In this year, we tested 
if deer spontaneously discriminate the two kinds of sound stimuli (440 or 880 Hz tone) 
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back sound assigned to and controlling two feed dispensers located in the different sides 
of enclosure. Sound types were assigned as cue to deliver the food pellet from each side 
of food dispensers. One deer showed quick approaching to one side of dispenser upon 
hearing one stimulus (440Hz), but they did not show the perfect associative learning. 
Our results suggest a possible associative learning between auditory and spatial 
representations in deer, and we must improve the paradigm for more accurate 
conluctions.























雌ジカ 2 頭である（写真 1 ）。この 2 頭は2011年に岡山県美作市で捕獲された成獣である。
79ニホンジカにおける聴覚と場所の連合学習
個体Aの推定年齢は不明だが 7 歳以上であり、個体Bの推定年齢は 7 歳である。シカは、
10ｍ× 8 ｍと10ｍ× 6 ｍの 2 つの区域を 2 ｍ幅× 6 ｍの回廊で連結された飼育場で飼育さ
れており、餌と水は自由に利用できる環境下にある（図 1 ）。ネットで仕切った区画に 2
頭を導入し、実験に対する馴致を行なった。実験は2018年 2 月から2018年 3 月までの間に、
雨天等を除いて合計14日間行なった。





カーを小型コンピュータ（Raspberry pi 3 B）に接続し、指定した時間間隔で給餌器と音
再生が動作するようなプログラムを作成し、実験環境の構築をおこなった。給餌器は、十






　 4 分間あるいは 8 分間のいずれかの時間間隔で音を再生すると同時に、 2 台のうちどち
らかの 1 つの給餌器を 1 秒間作動させて給餌するという試行を30回繰り返した。音は 2 種








て撮影し、動画分析ソフトELAN5.0.0-beta (ELAN Linguistic Annotator, Max-Planck-
Institute for Psycholinguistics, The Language Archive, Nijmegen, TheNetherlands; 
Sloetjes & Wittenburg 2008) で分析した。今回は、以下の 3 つの変数について解析を行
なった。
1 ． 音が再生され、採食を開始した時までの経過時間（採食反応潜時）
2 ． 音が再生され、正しい（給餌される）側の給餌器から 3 m以内に接近した時の、再
生されてから接近に至るまでの時間（正答接近反応潜時）























セッション×音種類、0.3921+/-0.5062、t = 0.775、P = 0.44200；セッション、-0.3475+/-
0.5055、t = -0.687、P= 0.49476）。しかし、音の種類については低音のほうが早く採食を
開始していることが示唆された（GLM：音種類、-2.0179+/-0.5879、t = -3.433、P = 0.00115）。
個体Bについては、セッションと音種類の交互作用効果は認められなかったが（GLM： セッ
ション×音種類、0.09638+/-0.06194、t= 1.556、P = 0.12244）、セッションの進行（GLM： 
-0.09022+/-0.03726、t = -2.422、P = 0.01699）と音種類（GLM：-1.47037+/-0.52029、t = 













かった（個体A：セッション×音種類、0.1564+/-0.3588、t = 0.436、P = 0.66427；セッショ
ン、-0.1057+/-0.3549、t = -0.298、P = 0.76667；音種類、-0.5500+/-1.4102、t = -0.390、P 
= 0.69765； 個体B：セッション×音種類、-0.008667+/-0.084159、t = -0.103、P = 0.918；セッ
ション、0.071371+/-0.056347、t = -1.267、P = 0.207；音種類、-0.416069+/-0.600533、t = 
-0.693、P = 0.490）。そこで、極端に反応潜時が長い（100秒以上）音の再生とは無関係と
考えられるデータを取り除き、再度分析を試みた。その結果、個体Bでのみ交互作用効果
に 有 意 な 傾 向（P < 0.1） が 確 認 さ れ た（GLM、 セ ッ シ ョ ン × 音 種 類、-0.05114+/-
0.03081、t = -1.660、P = 0.0993； セ ッ シ ョ ン、-0.01465+/-0.02551、t = -0.575、P 
=0.5666；音種類、0.33001+/-0.26512、 t = 1.245、P =0.2154）。この結果は、セッションが
進行するにつれて、低音時に反応潜時が短くなった可能性を示唆していた。
図 4 ．正しい給餌器の 3 m以内に接近した回数
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₃.₃ 音再生後最初の接近位置（初動接近給餌器位置）
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